

















































‘Organism’  and    ‘Organicism’
－A  Fundamental  Perspective  of  Community  Theory－
橋　本　和　幸＊
要旨
  Beck  discriminates  the  individualization  and  individuation  in  sociological  and  historical  meanings.  
Certainly,  we  have  been  understanding  complex  and  varied  way  of  their  behaviors  and  thoughts.  These  two  
words  have  much  to  do  the  today’s  interpretations  of  hope  for  human-­solidarity  in  late  Comte-­Weber.  I  hope  










































































































































































































論）は、英訳すれば、（Longman:Dictionary  of  the  
English  languageによる）organismとorganicismに
なる。前者は、下位にあって従属的な相互依存関
係にある諸要素の複合組織（a complex structure 
of interdependent and subordinate elements） で、
後者は、諸要素というよりは生命活動する諸器官
の組織体がまさに生命そのものを構成しているこ
とを明らかにする理論である（a theory that the 
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